
$\cdots+$

## ربن خلعف . .

## Hersis

نواليس التحرير
رئيس مجلس الإدارة



مطابع أخباراليوم 7 أكتوبر


قاهرة .. ابن خلدون 112

رو ائع من عصر ابن خلدون 148

أعلام معاصرون 164

## لat إب) خلكونٌ

تحتفل مصر ومعها العالم كله، هذا العام بمرور ستمائة عام على رحيل ابن خلدون، ذلك العبقري الذى استطاع بتدفق أفكاره واستيعابه لمعطيات العصر، أن يقدم لنا رائعته المقدمة، نتفق معه أو نختلف نراه مبدعًا كما يراه القلة، لكنه في النهاية صاحب إبداع ندر أن يـأتى بمثله، التجربة التاريخية كانت نبراسه، و الحقيقة كانت غايته، و التحليل وسيلته، احتار العلماء في نسبة مقدمته، هل هـى الأساس لعلم الاجتماع؟ أم الانطلِقة لعلم العمران؟ أد هـى فلسفة التاريخ في ازهي صورهاء، هذه الحيرة نتحت عن كونها سبرت أغوار علوم عدة، جمعها جمعُا ليس بقصد حشد المعلو مة، بل بتوظيف العلم في محله الصحيح، كان فيها لـقو ارض انهيار الحضارة الإسلامية، ولتفكك ديار الإسلام. إن حاجتنا الماسة اليوم للنظر تي مقدهة ابن خلدون، هى الحاجة لاستلهام أسباب انهيار وقيـام الأمم، وتضامن وتفكك الـجتمعات. إن العديد من العلوم الإنسانية المعاصرة تعوددائما إلى جذور الفكر الخلدوني،
 الهلثه، نتاج حضارة عظيمة تر اكمت لديها الخبرات و التجارب و العلوم و المعارف، فصهرهها ابّ خلدون معبرا بفكره عن شموخ الفكر العربي الإسلامي. لفت نظري في المقدمة دائما، تكرة الحوار عند كاتبها، في بعض الأحيان الحوار مع ذاته، وهى للأسفلم يتم ترسيخها. إن حرصنا في مكتبة الإسكندرية على المشاركة في هذه الاحتفالية يجئ من رغبتنا في التأكيد على أهمية العلم و العلماء في حياة الأمم، فكما احتفلنا بمئوية أينشتين، و وئوية الإمام محد عبده : نشترك سو يُا المجلس الأعلى للثقافة ودار الكتب المصريةّو مكتبة الإسكندرية وپكتاب اليِّرد، الاحتفاء بـابن خلدون هذا العالم الذى عاش ودفن في مصر، وكانت فكرة ثاقبة من تكنور خالد عزب أن يقدم رحلة ابن خلدون في ضوء عصرها، بصورة معاصرة، تجذب لغأئ، وتجعله يقرأ عصر ابن خلدون هن خلال النص و الصورة، فتعرف ابرز الأماكن التى تر بـبا أو زارها، و الشخصيات التى التقى بها، نمط جديد في أدب الرحلات قدمه لنا مع زميله بحشد السيد، فإليهما أقدم خالص تحياتى وتقديرى الخاص للمجهود الذى بذلاه مع الزميلة شــة اللـه حجازي التي قامت بإخر اج هذا العمل.

## إسماعيل سراج الدين

مع ابن خلدون في رحلته، نمط جديد من أدب الرحلات، رأيت أن أقدمه للمحبين لهذا الرائد، الذى ألهمنى فكرة أطروحتي للدكتور اة، ولعى به ليس له حدود، حين زرت غرناطة في يوليه 2006، وجدت إسبانيا تحتفى به، وحين زرت قصور الحمراء حيث عاش رديُا من الزمن، قفزت إلى فكرة هذا العمل، وعندما طرحتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية لاحتفالية ابن خلدون وجدت ترحيبًا حارًا، فاخترت زميلى محمد السيد ليشاركنى في إعداد هذا العمل في صورته التى بين يدى القارئ، مجهود شاق لتقديم النص في صورة مبسطة، فهناك بون شاسع بين لغة ابن خلدون في رحلته، وبين اللغة المعاصرة، فابن خلدون الشاعر والأديب يخاطب بلغته معاصريه، اللذين كانوا يتذوقون اللغة العربية في أرقى صورها، الآن اللغة العربية وتعابيرها أكثر بساطة، ولكن مع رشاقة و انسياب، كها أن الكتاب أصبح له منافسين عديدين، لذا بات التعبير عن الرحلة بالصوزة التي تعود بالخيال إلى عصر ابن خلدون، ما يضع قارئ النص في أجواء العصر الذى عاش فيه صاحب هذه التجربة الثرية، فسيرى القارئ صورُّا من المغرب إلى الأندلس إلى مصر إلى الشام والحجاز، سيرحل القارئ عبرها، ومع النصمع ابن خلدون في رحلتهوحياته، جعلنا القارىئيعيش في نفس الأماكن التى درس بها وعمل فيها، وارتحل إليها، إلى مدفذه، كما جعلناه يتعرف على معاصريه من السلاطين ورجال الدوله والعلماء والأدباء، نعرفه علي روائع الفن الإسلامى في عصر ابن خلدون، ليرى الجميع كيفكان الإتقان والإبداع فى عصر ابن خلدون، فمنى ومن زميلى محمد السيد، دعوة لكم لترحلوا معنا، مع ابن خلدون في رحلته.

## خالد عزب

مدير إدارة الإعلام
مكتبة الإسكندرية


## فيـتنس

مولده وأصله...

ولد المؤرخ، السياسي، الفيلسوف الاجتماعي... "ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بنج جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الـلدون " ، حسبما
 خريطة لمدينة تونس تعود للقرن دار لا تزال باقية، تقع في أحد شوارع المدينة القديمة وهو شارع "تربة باي"، كان يشغلها
مدرسة الإدارة العليا.



كال لبن خلدون -تونس

ولد ابن خلدون لأسرة عريقة عرفت بمكانتها في بلاط ملوك وأمراء المغرب والأندلس، ،
يرجع أصوله إلى عرب حضرموت اليمنيين حيث يرجع ابن خلدون نسبه إلى الـى وائل بن حجر ، الاني إذ ينتمي ابن خلدون إلى بيت من بيوت الرياسة في الأندلس يرجع إلى عصر فتح الأندلس
 الجند اليمنيين، ونزل قرمونة وأنشأ بها بيته، أما بنوه من بعده فقد انتقلوا إلى أشبيلية:


وفي أشبيلية علا نجم الأسرة، فقد نجع كريب بن خلدون في الاستقلال بإمارة أشبيلية
في عهد الأمير عبد اللهبن محمد بن عبد الرحمن الأموي (274 - 300هـ).

استمر بنو خلدون في أشبيلية، طوال عهد الأمويين، دون زعامة أو رياسة، حتى استولى - غرعناطةد إلى عثد بني نصن بنو عباد على أشبيلية، فعندنذ سطع نجم الأسرة ثانية، وشهد زعماؤها معركة الزلاقة التي انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين ومن معه من زعماء الأندلس على ألفونسو السادس ملك قشتالة سنة 479هـ. يقول ابن خلدون في تعريفه: ولما علا كعب ابن عباد بأشبيلية، واستبد على أهلها، استوزر من بني خلدون هؤلاء، واستعملهم في رتب دولته، وحضروا معه وقعة الزلاقة، كانت لابن عباد وليوسف بن تاشفين على ملك الجلالقة، فاستشهو فيها طائفة كبيرة من بني خلدون هؤلاء، ثبتوا في الجولة مع ابن عباد، فاستلحموا في ذلك الموقف، ثم كان الظهور للمسلمين، ونصرهم الله على عدوهم


استولى المرابطون على الأندلس وحكموها زهاء نصث قرن، ثم قام الموحدوه
بالمغرب وقضوا على دولة المرابطين، وانتزعوا منهم سيادة الأندلس، واستولوا ولوا على مدينة أشبيلية في سنة 541هـ، وقد اتخذ الموحدون من أشبيلية قاعدة لحكم الأندلسر ووليها الأمراء من بني عبد المؤمن، و اتصل بنو خلدون بالولاة الجدد ، واستعادوا تسطُا من الجاه والرياسة.


في أوانل القرن السابع الهجري، تغككت وحدة الأندلس، وأخذت مدن المسلمين وحصونهم تنهار مع ازدياد سرعة حركة الاسترداد، فخشي بنو خلدون الدون سوء العاقبة، تغادروا أشبيلية موطنهم القديم، ونزلوا احينا في مدينة سبتة، ثم نزلوا مدينّ مينة بونة في إفرية إفيقية (تونس) في سنة 620هـ، حيث أكرمهم بنو حفص أمراء إفريقة، فعاشوا في جاه وس وسع، وتولوا العديد من المناصب، يقول ابن ظلدون عن هذه المحنة التي ألمت بالأندلس:
... إلى الفرنتيرة (و ) هي بسيط قرطبة وأشبيلية إلى جيان، وثار ابن
 من رمق الأندلس، وفاوض أهل الشورى يومئذ بأشبيلية، وهم بنو الباجي، وبنو الجد، وبنو الوزير، وبنو سيد الناس، وري وبنو
 الفرنتيرة، ويتمسكوا بالجبال الساحلية وأمصارها الما المتوعرة، من

 هرة لابن هود، ومرة لصاحب مراكش من بني عبد المؤمن، ومرة
 لملكه، وبقيت الفرنتيرة وأمصارها ضاحياء آرية من ظل الملك، فخشي بنو خلدون سوء العاقبة مع الطاغية، وارتحلوا من أشبيلية إلى

العدوة (الشاطئ المغربي من مضيق جبل طارق)، ونزلوا سبتة

> ثم يسنطرد قائلا:

ولحق (يقصد الحسن بن محمد جد ابن خلدون) بالأمير أبي زكرياء عالى بونة، فأكرمه


## نشأة ابن خلدون في بيت علم ...

تتابعت سلسلة بنو خلدون، حتى كان محمد والد عبد الرحمن، الذي زهد في الحياة السياسية، وانكب على طلب العلم، فبرز في الفقه وعلوم اللغة ونظم الشعر، حتى توفي إبان
الفناء الكبير (الطاعون) سنة 749هـ.

نشأ ابن خلدون إذن في بيت علم ورياسة، فنشأ في مهد هذا التراث الذي تلقاه عن أسرته، تهديه جدودها وتقاليدها، ودرج في في حجر أبيه، فكان معلمه الأول؛ وقرأ القرأن وحفظه، وتفقه في القراءات السبع ودرس شيئًا من التفسير والحديث والـي الفقه، ودرس النحو واللغة، على أشهر أساتذة تونس في مسجد القبة "مسْيد القبة - حسب اللهجة التونسية". وكانت تونس يومنذ مركز العلوم والآداب في بلاد المغرب؛ وكانت منذ انهيار الأندلس في
 بهم الوطن. كان من هؤلاه وأولثل أساتذة ابن خلدون ومعلموه مع والده واه ومن بعده، قرأ


 وحظي في جميع دراساته بإعجاب أساتذته ونال إجازاتهم. وقد عني ابن خلدون بذكر أسماء معلميه وأساتذته في مختلف هذه البحوث وترجم لهم ووصف مناقبهم ومكانتهم في علومهم ومؤلفاتهم. ومن أظههر من عني بذكرهم من أساتذته: محمد بن سعد بن بُرأل الأنصاري "أصلك من جالية الأندلس من أعمال بلنسية، أخذ عن مشيخة بلنسية وأعمالها" ألها



 الشيخ أبو عبد الله محمد بن العربي الحصايري "وكان إمامًا في النحو وله شرح مستوفى

 فَيمدح الجناب النبوي"، وأبو عبد الله محمد بنبحر "إمام العربية والأدب بتونس"، وشمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر سلطان القيسي الوادياشي "إمام المحدثين بتونس، . وصاحب الرحلتين"، وأخذ الفقه بتونس عن كل من: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الجَياّني الفقيه، وأبو القاسم محمد القصير "قرات عليه كتاب التهذيب لأبي سعيد البرادعي، مختصر


التبة "مسيد القبة" - تونس

المدونة، وكتاب المالكية" , كما كان يحضر مجلس قاضبي الجماعه أبي عبد الله محمد بن عبد السلام حيث استمع منه "كتاب الموطأ للإمام مالل" " ومحمد بن سليمان الشطي "شيخ الفتيا بالمغرب، و إمام مذهب مالك" ، وأبو العباس أحمد الزو اوي "إمام المقرنين بالمغرب" " وعبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي الذي قال عنه ابن خلدون "من مغاخر المغرب، في بر اعة خطه، وكثرد علمه، وحسن سمته، و إجادته في فقه الوثائق، و البلاغة في الترسيل عن السلطان، وحوك الشعر، والخطابة على المنابر "، وأبو محمد بن عبد المهيمن الحضرمي "كاتب السلطان أبي الحسن، وصاحب علامته التي توضى أسافل مكتوباته، إمام المحدثين والنحاةبالمغرب" ، وأبو عبد الله محمد بن إبر اهيم الآبلي "شيخ العلوم العقلية". وكان من هؤلاء أستاذان أثر افي ثقاذته الشرعية و اللغو ية والحكمية، هما : محمد بن عبد المهيمن بن عبد


جامع اللزيتونة، المنبر والمحراب
-تونس

الـثيثن الحضرمي إمام المحدثين والنحاة بالمغرب وقد أخذ عنه الحديث ومصطلح الحديث والـسيرة وعلوم اللغة، والأخر عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي شيخ العلوم العقلية، وكانت تـتـل المنطق وما وراه الطبيعة والعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والفلكية والموسيقى. وكـا عني ابن خلدون بذكر أساتذته الذين تلقى عنهم في صباه، عني كذلك بذكر أهم الكتب
 قي دست المصحف وكلتاهما اللشاطبي، والتسهيل في النحو لابن مالك، وكتاب الأغاني لأبي
 وعقطم كتب الحديث وخاصة صحيح مسلم وموطأ مالك، والتقصي لأحاديث الموطاً لابن





## دخول ابن خلدون الحياة العملية ...

لما بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة من عمره، حدث حدثان خطيران عوقاه عن متابعة دراست وكان لهما أثر بليغ في مجرى حياته، الأول: الطاعون الأسود الذي اجتاح العالم سنا 749هـ، والذي سماه ابن خلدون بـ"الطاعون الجارف"، وكان قد حصد أرواح الملايين في الشرق والغرب، والثاني: هجرة معظم العلماء والأدباء من تونس إلى المغرب سنة 750هــ خشية هذا الوباء العتاك.

ولما كانت هذه الأحداث قد جعلت الوسانل غير ميسرة له في تونس المتابعة دراسته والتفرغ للعلم كما فعل أبوه من قبل، وكان في نيته أن يفعل، فقد تغير مجرى حياته، وألخذ يتطلع إلى تولي الوظانف العامة والسير في الطريق نفسه الذي سار فين فيه أجدادهـ . فعندما بلغ ابن خلدون العشرين من عمره استدعاه محمد بن تافراكين حاكم تونس، لكتابة العلامة عن محجوره (وصيه) وأسيره السلطان الفتي أبي إسحاق، وكتابة العلامة:


أي التوقيع باسم السلطان وشارته على المخاطبات والمراسيم الملكية، وكانت هذه أول وظيفة تولاها من وظائف الدولة.

## قرِقصوفالمفربِ والأنْنس

＊ صـ二 الدوالة الموحدية ثم انهيارها فيما بعد، مما أدى إلى قيام العديد من الدويلات（دولة عهر جثص ني إفريقية－تونس－ودولة بني عبد الواد في تلمسان، ودولة بني مرين الـي في في


友 ＝
仺
 ＝

 3気



كان عُمْر ابن ظلدون في هذه الأثناء اثثين وعشرين عاما، أمضى منها سنتين في قصور بني مرين، لم ينس خلالها أن يلتمس العلم ويجد في طلبه، فيذكر أنه تلقى العلم على يد مجموعة من علماء المغرب والأندلس يذكر منهم: محمد بن الصفار "من أهل مراكش إما إمام القراءات لوقته"، وأبو عبد الله محمد المقري قاضي الجماعة بفاس، و وأبو البركات محمد بن الحاج البلفيقي شيخ المحدثين والأدباء والفقهاء والصوفية والخطباء بالأندلس، وأبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسني المعروف بالعلوي نسبة إلى قرية علوين من أعمال تلمسان، و وأبو القاسم محمد بن يحيى البرجي كاتب السلطان أبي عنان وصاحب الإن الإنشاء في دولته، وأبو عبد الله محمد بن عبد الرزاق.
كان ابن خلدون رجل الفرصة، والغاية عنده تبرر الوسيلة، فلم يتور ع أن يقابل الإحسان
 تأمر على السلطان أبي عنان لصالح الأمير أبي عبد الله محمد صاحب بـان ألماية المخلوع، فلما
 قضي عامين في غياهب السجن. متعللا في ذلل بما كان بين أسرته وبين أسرة بني حفص
 عام 760هـ، فكافأه بأن ولاه وظيفة كاتب السر والإنشاء، يقول ابن خلدون:


وقد لبث ابنخلدون في هذه الوظيفة زهاء عامين، ثم ولاه القضاء (خطة المظالم)، فأظهر فيه كفاءة نادرة، يقول ابن خلدون:


ولها ابتلب زعماء وكبراء بني مرين بزعامة الوزير عمر بن عبد الله على السلطان أبي ......... 762هـ، انضوى ابن خلدون تحت لواء الثانر الجديد الذي أجزل له العطاء، لكن هـ-7:- الـّ خلدون دفعه إلى الاستقالة من مناصبه، والرحيل عن مدينة فاس، يقول ابن .......... هن هذه الواقعة:











国艮 والكتابة، وكان كالاهما شخصية بارنـا
 لـرالعصره، ومحرضًا لهم أو عليهم.


العوة الـى الأثدلس - العبرب




كان ابن خلدون يشغل في دول المغرب نفس المركز الذي كان يشغله ابن الخطيب في

 والتنافس، وكان كل منهما رغم ذلك يحترم صاحبه ويجله، ويكبر مواهبه وخلاله، وقد ترجم كل منهما للآخر ، وذكره بما ينم عن خالص التقدير والإجلال، فيقول لنا ابن خلدون في ترجمته لابن الخطيب أنه:


ثم ينوه بعد ذلك بروعة رسانله السلطانية، ويعد همته في الإدارة والحكم. ويصف ابن الخطيب، ابن خلدون في ترجمته إياه بأنه:


حيث يبدي كلا الرجلين فيما تبادلا من رسائل لصاحبه مثل هذا التقدير والإجلال.


في عام 765هـ أي في العام التالي لنزوله غرناطة، أوفده السلطان محمد الغني بالله
 بالترحيب والإكرام، حيث عاين أثار أسرته بأشبيلية، حيث سطع نجم بني خلدون، ويصف ابن خلدون رحلته إلى أشبيلية قائلا:


قَى لِّ ظلدون مههته بنجاح، عاد بعدها إلى غرناطة فأكرمه السلطان وأقطعه قرية层








## 






## في قصور بجاية وتلمسان...

تلقى ابن خلدون رسالة من صديقه الأمير أبي عبد الله محمد أمير بجاية يخبره بأنه استرد ملكه، ويستدعيه لمعاونته، فقرر ابن خلاون الرحيل من الأندلس، التي غادرها في منتصف سنة 766هـ، متوجها إلى مدينة بجاية، حيث ولاه الأمير أبي عبدالله الحجابة ونا وناء للوعد الذي تطعه على نفسه، فأظهر كفاهة كبيرة في تدبير شئون البلاد، كما تدمه للخطابة والتدريس بجامع القصبة. لم يدم الأمر طويلاُ للأمير أبي عبد الله محمد فقتل على يد ابن عمه السلطان أبو العباس صاحب مدينة قسنطينة، الذي نجح في دخول مدينةّ بجاية، وكعادة ابن خلدون في الانزواء إلى جانب الظافر ، دخل في طاعة أمير بجاية الجديد، فأكرمه حينًا ، لكنه سرعان ما تنكر له، ففر ابن خلدون إلى مدينة بسكرة لصداقة بييه وبين أميرها أحمد بن يوسف بن مزني. أرسل أبو حموٌ موسى بن عبد الرحمن سلطان تلمسان صهر أمير بجاية المقتول الأمير أبا عبد الله محمد، إلى ابن خلدون تقليدُ بالحجابة، ذيلك بخط يده بما نصه:


ناعتذر ابن خلدون عنها، حيث تملكته رغبة في الاعتكاف طلبُا للعلم والدرس والقراءذ و الإعر اض عن ميدان السياسة والخدمات السلطانية.

رغم رفض ابن خلدون تولي الحجابة لأمير تلمسان، إلا أنه أخذ في شدذ همم القبائل لنصرته، ولكن أبا حمو هزم أمام خصومه سنة 771هـ ، وارتد ابن خلدون إلى مدينة بسكرة. يستأنف جهوده لحشد القبائل إلى جانب أبي حمو ، وإحكام الحلة بينه وبين أبي إسعات


سلطان تونس. وفي العام نغسه سار ابن ظلدون في وفد من الرؤساء لزيارة أبي حمو
 خلدون لأمير تلمسان لم يطل أمده هانتلب إلى عدوه أبي العباس، يؤلب الجموع عليه بعد أن كان يؤلبها لتأييد.

في تلا الأثناء خرج السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي الحسن المريني، في جيوش؛
 في ضيافة أبي حمو ، فلما بلغه مقدم ملك المغرب، ورأى الطريق إلى مدينة بسكرة قد سد سدت في وجهه، وسرت الفتنة إلى كل ناحية، خشي العاقبة على نفسه واستأنى أنى أبا حمو في السفر إلى الأندلس، فأذن له وبعث معه برسالة إلى ملك غرناطة، وأسرع ابن ظلدون إلى مرسى
 بحمل ودائع لأبي حمو ، فأمر بالقبض عليه ، حيث حمل إلى السلطان في ظاهر تلمي المسان ، فعنتي. لانسلاذه عن طاعة بني مرين ، فوعده ابن ظلدون بمعاونته في جمع القبالتل على كلمته وغتّ

خوذة لأهد المقاتلين الأسبان - أسبانيا مدينة بجاية، هارتاح السلطان لذلك وأطلق سر احه للبلة من اعتقاله. نارتد إلى مكان في الصحرا، يعرف برباط أبي مدين ونتزل بـ، حينًا يشتنل في عزلته بالقراءة والدرس.
بعد استـيلاء السلطان عبد العزيز عـى مدينة تلمسان سنة 772هــ أرسل إلى ابــ خلدون وعهـ إليه بيبث دعوته بين القبانـ لخلع طاءة أبي حمو ، حيث نجـ ني ذلكا ثـم قصد السلطان عبد العزبيّ في مدينة تلمسان فأحسن استقباكه وأكرم مثواه.

- حتخ الِنظلدون مقيمًا في مدينة بسكرة فترة من الزمن، لكنه أحس بتغير أميرها عليه فعزم ع夫ع السنفر إلى مدينة فاس، وفي الطريق اعترضت قافلته فرقة من الأشقياء، فتهبت متاع لــــاغرين، ونجا ابنخلدون وأسرته من الأسر بأعجوبة.
 -




# الرحيل إلى الأندلس... 

جاز ابن خلدون البحر إلى الأندلس في شهر ربيع سنة 776هـ، لكن بالاط غاس طللب هز سلطلان غرناطة الغني بالله محمد بن الأحمر تسليم ابن خلدون لتأمره على الدولة، فأبى السلطان تسليمه، ولكنه ارتضى أن يجيز ابن خلدون إلـى تلمسان ، ويحكي ابن خلدون ألدن أحدات هذد المحنة التي كادت تلم بـ قائلا:

وأجزت إلى الأندلس في ربيع سنة ست وسبعين، ولقيني بجبل الفتح كاتب السلمان ابن الأحصر، من بعد البن الخطيب، الفقيه أبا عبد الله بن زمرك، ذاهبًا إلى فاس في غرض الاس التهنئة، وأجاز إلى سبتة في أسطوله، وأوصيته بإجازة أهلي وولدي

 أني ربما أحمل السلطان ابن الأحمر على الميل إلى الأمير عبدالرحمن، الذي اتهوني بملابستّ، ومنعوا ا أهلي من اللحا الـيا بي، وخاطبوا السلطان ابن الأحمر ني أن يرجعني إليهم، فأبى




عودة إلى تلمسان ...
جاز ابن ظلدون البحر من الأندلس إلى مدينة تلمسان، فوصل إلى مرسى هنين غُى مقربة من مدينة تلمسان في سنة 776هـ، التي طلب أميرها منه الدعوة له بين القبانل، لكن ابن ابن ظلدون كان قد ركن إلى السلام طالبُا للعلم، فنتح إلى البطحاء ومنها إلى مدينة منداس اسِ حيث نزل في أحياء بني عريف قبالة جبل كزول • حيث أكرموه و وأنزلوه مع أسرته في "قصر أبي

 العلطانية، وألفى لأول مرة فرصة واسعة للبحث والدرس.

كتابة المقدمة والتاريخ...
في قلعة بني سلامة بدأ ابن خلدون في كتابة مؤلفه التاريخي الذي عرف بمقدمة ابن ظلدون،
 معارك سياسية ودسانس تحاك من وداه الستار وفي بلاط الملون، وانتهى من كتابتها لأول مرّ في منتصف سنة 779هـ واستفرق في كتابتها خمسة أشهر فقط ثم نقحها وهذبها بعد تلك.

شرع ابن ظلدون بعد إتمام المقدمة في كتابة تاريخه، فكتب منه تاريخ العرب والبربر
 أن بكتب تاريخ المغرب والدول البربرية، ولكنه عاد فعدل برنامجه، وراني أن يكتب تارينًا
 منتصف سنة 780هـ بعد أن أكهل المقدمة والأفسام المتطلة بتاريخ العرب والبربر ، يقول


Fitminkub


-
 तısele R 1-隹
 علذ وبا
 الـشا , |l
位 ?






 لد لیعNong PLا مأ V اعو2
 , وحبا
 و (2) $\times$

 －
范 ． ； 2 ． 10 ن．综疦寝 1 1－2 ，
 ，
 （完


 ． －
 وك大
，


－
－ ت ル ＂



كان على عرش تونس عندما قرر ابن خلدون العودة إليها، لاستكمال تاريخه السلطان
 إفريقية، وقامت الدولة الحفصية مرة أخرى قوية وطيدة الدعانم.

## الرحيل إلى تونس ...

غادر ابن خلدون أحياء بني عريف في شهر رجب سنة 780هـ، واجتاز الصحراء، فمر ثـر



 لدى المؤرخ وسانل البحث والمر اجع،، عكف على إتمام مؤلفه وتنقيحه وتهذيبه، حتى أتد


مخ نسخة أولى رفعها إلى مولاه السلطان أبي العباس في أوائل سنة 784ــ، وكان وكانت هذه النــة الأولى تشمل المقدمة وأخبار البربر وزناتات، وتاريخ العرب قبل الإسلام الام وبعده، وترُريخ الدول الإسلامية المختلفة. وقد انتهى ابن خلدون فيما كتبه عن أخبار الدول المغربية
 لاولى أكدلت بعدنذ وأضيفت إليها أتسام كبيرة أخرى في تاريخ الدئ الدول الإسلامية في
لعـُرق، وتاريخ الدول القديمة والدول النصرانية.

في نغس اليوم الذي رفع فيه ابن خلدون النسخة الأولى من كتابه للسلطان أبي العباس، تُتذه تصيدة طويلة في نحو مائة بيت، يشيد فيها بسيرته وأعماله، ويستدر عطفه ورعايته، وتَّربكتابه.

ثِير أن هذه الدعة التي تمتع بها ابن خلدون، ما لبث أن غشّيها الكدر ، نتيجة لوشايايات قونير ابن عرفة، لكن هذه الوشايات لم تثمر عن حرمان المؤرخ من عطف مليكه، ولكنها تُحرى عن إزعاجه، فقد كانت نفسه قد عافت أحداث السياسة، فاعنزم عندئند مغادرة تونس، وخضرت له فكرة الحع، فتضرع إلى السلطان أن يأذن له في قضاء الفريضة، فأذن له،

 حركي البحر إلى المشرق في منتصف شعبان سنة 784هـ ، ويصف ابن خلدون لحظات ريِّ عن مدينة تونس قائلا:


iln to printer
الوصول إلى الإسكندرية...
 في يوم عيد الفطر بعد رحلة بحرية شاتة، حيث لبت في الإسكندربة شهرا بعد العدة لـي ,لكن لم يتع لك يومتخ أن يعقق هذه الغاية. يفول ابن خلدون

السباء الشرقنى - الإسكندية

-
辑
目




## ابن خلدون في القاهرة ...

وصل ابن خلدون إلى مدينة القاهرة في أول ذي القعدة سذة 784هـ، فبهرته ضخامتها وعظمتها وبهاؤها ، كما بهرت سلفه ومواطنـه الرحالة ابن بطوطة قبل ذلك بنصف قرن، ولا غرو فان المؤرخ لم ير بالمغرب سوى تلك المدن الصحراوية المتواضعة، ولم ير بالأندلس
 ويحييها بحماسة تتم عن عميق إعجابه وسحره وتأثرْ ، فقد وصفها قائلا:


كانت القاهرة يوم أن نزلها ابن خلدون مونل التفكير الإسلامي في المشرق والمغرب و'لبلاطبا شهرة واسعهَ في حماية العلوم والآداب، فكان يرجو أن ينال قسطكه من هذه الرعبّ والحماية.



لم يحن ابن حلدو دحره هي مصر ، فقد كان المجتمع القاهري يعرف الكثير عن شخصه .تـــيرته، وكان مؤلفه الضخم ولاسيما مقدمته الشهيرة قد سبته ، وذاعت نسذه الأولى قبل ــــــيل فيل في مصر ، فلم يكد يحل بالقاهرة حتى أقبل عليه العلماء والطلاب من كل صوب، يمَول ابن خلدون:


جلس ابن خلدون للتدريس بالجامع الأزهر ، والظاهر أنه كان يدرس الحديث والفقه


 له كل من شيخ مؤرخي الخطط المصرية تقي الدين المقريزي، والمئوخ الموسوعي ابن حجر العسقلاني، اللذين سمعا ودرسا عليه.
استطاع ابن خلدون إذن أن يخلب ألباب المجتمع القاهري، وأن يستثير إعجابه وتقديره، وفي أثناء ذلك اتصل ابن خلدون بأمير من أمراء البلاط يدعى علا، الدين ألطبغا
 الملك قبيل مقدم ابن خلدون بأيام قلانل (أواخر رمضان سنة 784هـ)، فأكرم وفادة المؤرخ واهتم بأمره.




نارس مــوكي -الذاهرة

لم يمض تليل على ذلل حتى خلا منصب التدريس بالمدرسة القمحية، بجوار جاءي
عمرو ، وهي من مدارس المالكية التي أتامها الملل الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب
كعينه السلطان الملل الظاهر برقوق ثيه. ويصف ابن خلدون افتتاحه للارس في تـ الهدرسة. فقد شهده جمهرة من الأكابر أرسلهم السلطلان لشهوده والتفوا حول المؤزذ

 تضل ني نصرة الإسلام، وإعزازه، ومن همم في إنشاء المساجد و المدارس، ورع وعاية الـ






كانت الخطوة الثانية في ظفر
ابن خلدون بمناصب الدولة، تعيين؛ قاضيًا لقضاة المالكية في أواخر جمادى الأخرة سنة 786هـ، خلفُ للقاضي المعزول جمال الدين بن خير السكندري، وهو المنصب الذي يعد من أهم مناصب الدولة. كها لم يكن هذا الحادث حادثُ معتادُا، فقد كان ابن خلدون أجنبيا عن البلاد. وكان ثقدمه في حظو السلطان وني نيل المناصب سريعا. وكان مناصب التدريس والقضاء دانمًا مطمح جمهرة الفقهاء والعلما. المحليين، ولم يكن مما يحسن وتع؛ لديهم أن يفوز بها الأجانب الو افدون دونهم. وإذن فقد تولى العلامة المغربي منصبه في جو يشوبه كدر الخصومة والحسد. وجلس بمجلس الحكم في المدرسة الصالحية بحر بين القصرين ، فلم يمض سوى قلير حتى ظهرت من حوله بوادر الح玉 والسعاية.

في ظلل جو من الحقد والسعاية
فقد ابن خلدون حظوته وما كاز يتمتع به من عطف ومؤازرة وأصابته في ذلك الحين نكبة أخرى هي هلاك زوجته وولده ومالك، وكاز منذ معدمه ينتظر لحاق أسرته بـ ولكن سلطان تونس حجزها عـ السفر ليرغمه على العودة إلى مدينة



 ....



 . . . . .




## 





لـتـنل ابن خلدون بالتدريس في المدرستين القمحية والظاهرية الجديدة (تمييزا لها عن منرسة الظاهر بيبرس البندقداري) حتى كان موسم الحّج عام 789هـ ، فاعتزم عندنذ أدّاه الغريضة، وأذن له السلطان وغمره بعطانه، وغادر مدينة القاهرة في منتصف شعبان، وتَصد إلى الحجاز بطريق بحر السويس من ميناء الطور إلى ينبع، ومنها مع المحمل إلى عخ المكرمة، ثم عاد بعد أداه الفريضة، بطريق البحر أيضا حتى القصير ، ومنها إلى مدينة
 وتَصد السلطان تواً واْخبره بأنه دعا له في الأماكن المقدسة، فتلقاه بالعطف والرعاية، وقد وصف ابن خلدون هذه الرحلة قائلا:







عـن نحو ثلاثة أشهر منتعيينه فيكرسي الحديثبالمدرسة الصرغتمشية، عين ابنخلدون سـادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 791هـ في وظيفة أخرى هي مشيخة (نظارة) - - ـد بيبرس (خانقاه بيبرس الجاشنكير)، بعد وفاة شيخها شرف الدين عثمان الأشقر ، وهي





!إلى العرش، وقبض على برقوق وأرسله سجينًا إلى الكرك في جمادى الأولى سنة 791هـ.
 مدينة دمشق لمحاربة برقوق الذي استطاع أن يفر من سجنه، فهز أمهـ برقوق وري وعاد إلى القاهرة

 الظاهر برقوق إلى العرش ردت إليه.

## 

哀
受

- (1)

دا

- ابن خلدون بعيدا عن منصب القضاء زها، أربعة عشر عاما، نتيجة وشايات بعض
 - عازض ، رده السلطان الملا الظاهر برقوق إلى منصبه في منتصف رمضان سنة 801هـ، ، ــى إثُ وناة ناصر الدين التنسي قاضي المالكية، وكان ابن خلدون عندنذ بالفيوم في . ـــته يحصد قمح ضيعته التي يستحقها من أوقاف المدرسة القمحية، فاستدعاه السلطان أحد مجالس حل المنازعات - القاهرة




## الرحلة إلى بيت المقدس ...

في منتصف شوال سنة 801هـ، توفي السلطان الملك الظاهر برقوق مؤسس دولة الممايــ
 واضطرمت الفتن والثورات المحلية حينًا. غلما استقرت الأمور نوعا، استأذن الانـ ابن خلدون السلطان فرج بن برقوق في السفر إلى بيت المقدس فأذن له، وطاف ابن خلد الهو المقدسة، يتفقد آثارها الخالدة، وشاهد المسجد الأقصى، وقبر الخليل، وأثا والثار بيت لحم
 غزة، ووافى ركاب السلطان إثر عودته من الشام في ظاه رمضان سنة 802هـ، وقد وصف ابن خلدون هذه الرحلة قانانا:






- . - - خـ خلدون من بيت المقدس إلى القاهرة، فولي منصب القضاء، غير أنه سرعان ما ما - . - - . لالمرة الثانية في المحرم سنة 803هـ ، ولم يمض قليل على ذللت حتى جاءت الأنباء

 تـضب البلاط السلطاني أيما اضطراب، وهرع الناصر فرج بجيوشه لملاقاة الفاتع تيمر لنك -سمرتد
 . - .- خـدون لم ترته هذه المفاجأة التي ذكرته بما عانى بالمغرب من تلك المهام السلطانية






 - ـ二 تَنْ يعتصم بالجرأة، وأن يغادر جماءة المترددين إلى معسكر تيمور

 ---



. . : حـ تاله وسلاطينه، وطلب إبيه أن يكتب . . .ــالة ني وصف المغرب. وحدئه ابن - تسن بأنه كان يسمع به يتمنى لقاءه تس=: ونٌ ريب أن مفاوضة في شأن لــبـ وتعت أيضا بين ابن ظلدون

وتيمور لنن، واستطاع ابن خلدون أن يقنع الرؤساء والفقهاء بالتسليم، فقد
 وعلى رأسهم ابن خلدون إلى معسكر تيمور لنك يقدمون له الخضوع والطاءة. غير أن دمشق لم تنع من بطش تيمور
 الحصار حتى سلمت، ثم اقتحموا المدينة وصادرورا أهلها وأوقعوا فيها السقك والعيث والنهب، وأضرمورا النار في معظم أحيائها، وتكررت المناظر المروعة التي وقعت في حلب. ورغم ما فعلك التتار بدمشق إلا أن العلاتة بيّن ابن خلدون وتيمور لنك لم تنقطع، حيث نجد ابن خلدون . يقدم إلى تيمور لنت هدية عبارة عن مصحف رانق وسجادة أنبِّة ونسخة من بردة البوصيري وأربع علب من حلاوة مصر الفاخرة، ولما قدمها إليه وضي تيهور لنـل المصحف فود رأسه بعد أن عرف أنه القرأن الكريم، ثم سأله عن البرد:

 إلى طلبه وأصدر الأمان. ولعل ابن خلدون كان يعلق على صلته بتيمور لنك أمالا أخرى غير ما وفق إليه في شأن دمشق وشأن زأن زملانه العلما، والقضاء، ولعله كان يرجو الانتظام في بطان الفاتع والحظوة لديه والتقلب في ظلل رعايته ونعمائن. على أنه لم يوفق بلا ريب إلى تحقيق مثل هذه الأمنية، غلم تمض أسابيع قلانل حتى سئم البقاء في دمشق ، وذهب إلى تيمور لنل يستأذنه في العودة إلى مصر ، فأذن لك وطلب !إيه في تلت المقابلة أن يقدم إبيه بغلة إذا استطاع فأهداه ابن ظلدون إياها، وبعث إليه تيمور لنك ثـنينا فيما بع عقب وصوله إلى مصر ، وغادر ابن خلدون دمشق في رجب سنة 803 هـ، ودهمه اللصوص أثناء. الطريق فسلبوه ماله ومتاعه، ولكنَ وصل سالما إلى القاهرة في أوانل شعبان سنة 803 هـ.



- كالـ ابن خلدون يستقر في القاهرة حتى أخذ يسعى للعودة إلى منصب القضاء، لما لهذا ـــب من سلطة ونفوذ، رغم انه قد بلغ حين ذاك الرابعة والسبعين، وبالفعل عين ابن

 ..... .二 ـ ني ربيع الأول سنة 806هـ، وأعيد البساطي في الشهر نفسه، ثم عزل في شهر رجب

 -ـــ : 808هـ وعزل في شعبان من العام ذاته، ثم أعيد ابن خلدون للمرة السادسة فلبث في
 'F ينقطع ابن خلدون في أثناء إقامته الطويلة بمصر، التي استغرقت زهاء أربع .

 . . ت . ــــِ كتابه "التعريف" الذي سماه أولا "التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب" وذيل به




 'تـــنلاني عن الجمال البشبيشي أحد معاصري ابن خلدون في القاهرة، يتضح من خلالهما ـ بِ خلدون اتخذ في القاهرة مسكنين، فيقول النص الأول:





ويمتفاد من هذه الإشارة أن ابن خلدون كان يقيم على مقربة من المدرسة الصالحية في 'حقي الذي تقع فيه هذه المدرسة، أي فيحي بين القصرين أو في أحد الأحياء القريبة منه، . خـي بجوارها. أما النص الثاني، فقد ورد في حوادث سنة 803هـ أي بعد عودة ابن خلدون - ــيشثق وولايته للقضاه، حيث يقول:


ويستفاد من ذلك أن ابن خلدون كان يقيم في تلك الفترة في أحد الأحياء الواقعة على
 نبه هن الأحياء الراقية التي قامت هناك منذ خطت جزيرة الروضة ورا وعمرت وصارت منزل - ــلاطين والأمراء في أواسط القرن السابع، وسكن السراة والكبراء في الضفة المقابلة لها - - الغسطاط، ويرجح هذا وجود المدرسة القمحية التي كان يدرس فيها ابنخلدون بالقرب - ــ هذا الحي.

غي السادس والعشرين من رمضان سنة 808هـ توفي ابن خلدون، المؤدخ والمفكر،
 غ.انع التفكير والابتكار، ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر وهي يومنذ من مقابر عظما، والعلما..



لخل ابن خلدون مدينة القاهرة فبهرته بجمال تخطيطها وعظمة أسو ارها وقلعتها وروعة منشآتها فعبر عن ذلك قائلا:


ولا غرو في ذلك فقد كان سلاطين المماليك وأمرانهم بجانب أنهم محاربين شجعانٍ
تصدوا لهجمات المغول الهجمة تلو الهجمة، وطهروا بلاد الشام من بقايا الصليبيين، كانوا بنائين عظامُا تنافسوا فيما بينهم على إنشاء العمانر من مدارس ومساجد وخانقا ولاو ات وات وأسبلة ظلت باقية من بعدهم سنين، تشهد على عظمة دولتهم. من تلك المنشأت، منشأت ارتبطت بابي خلدون وحياته في القاهرة، منها:

## الجامع الأزهر

بدأ في إنشانه القاند جوهر الصقلي قائد الذليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي عام 359هـ، وكان الفراغ منه عام 361هـ، منذ أنشئ هذا الجامع وهو يضطلع بمهمة علميا ودينية كبرى، فقد كان منذ العصر الفاطمي وحتى عصر ابن خلدون جامع وجامعة حرة مفتوحة للطلاب من كل مذهب تدرس فيه سانر العلوم النقلية والعقلية. في العصر الأيوبي منعت حلقات الدرس في الجامع، غير أنه مع بداية العصر المملوكي أعيدت صلاة الجمع



-'جامع الأزهر على عهد السلطان الظاهر بيبرس البندقداري سنة 665هـ، كما شيد الأمير عيبرس نقيب الجيوش مدرسة به عام 709هـ، كما شيد الأمير اقبغا عبد الواحد شاد لععانر في دولة الناصر محمد بن قلاوون مدرسة أخرى سنة 740هـ، وشيد الأمير جوهر لنتباني عام 844هـ مدرسة ثالثة؛ لتعاون في العملية التعليمية. كان الأزهر عبر التاريخ محط أنظار المسلمين في كل بقاع الأرض، إليه وفد طلاب

 بـون، و الشاعر والأديب البوصيري صـاحب بردة المديح الشهيرة، المؤدخ ابن فضل الله الها
 :تتصار بواسطة عقد الأمصار، وابن بطوطة، وابن خلدون، ومحمد تقي الدين الفاسي،



## المدارس الصالحية

~ بـ بداية العصر الأيوبي في مصر، ازدهرت عملية تشييد مدارس لتدريس الففه السني غي المذاهب الأربعة - الحنفي، المالكي، الحنبلي، الشافعي-، حتى بلغت 24 مدرسة، كانت الواحدة منها بمثابة معهد عالى أو كلية جامعية، غير أنه لم يتبقُ منها سوى مدرستيني الأي

لعدرسة الكاملية من عام 622هـ، والمدارس الصالحية من عام 641هـ. أمر بإنشاء المدرسة الصالحية أو المدارس الصالحية وهو الاسم الأصح قولًا، لجمعها بين ربعة مدارس تدرس المذاهب السنية الأربعة، الملل الصالع نجم الدين أيوبسنة 641هـ. تقع هذه المدرسة في شارع المعز لدين الله بجوار خان الخليلي، ولم يتبق منها سوى
 تحتل هذه المدرسة جزءّا من القصر الشرقي الكبير ، ويتكون تخطيطها من قسمين، كل قسم بتكون من إيوانين يغطي كل واحد منهما قبو مدبب، يوجد بينهما صحن سماوي يحف به
 "عدرسة وهو عبارة عن مدخل بارز بروزًا خفيفُا، بعلوه لوحة تأسيسية خاصة بمجمع لعدارس ، ويعلو كتلة المدلل مثذنة تنتهى من أعلى بقمة على شكللجوسق مثمن يعلوه طاقية هضلعة، تعرف باسم المبخرة.


"شدارس الصالحية - القاهرة


## خانقاه بيرس الجاشنكير

الخانقاه كلمة غير عربية، تعني دار التصوف. تقع خانقاه بيبرس الجاشنكير في منطة الجمالية حاليا، قام بتشييدها السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشنـكير عام 707/6هـ، عندما كان أمير قبل أن يغتصب العرش من الناصر محمد بن قلاوون، ويتكون تخطيط الخانقاه من صحن سماوى مستطيل يحف به أربعة أواوين متقابلة وخلاوى -حجرات ألان للصوفية، وأكبر هذد الأواوين إيوان القبلة ويتصدره المحراب، وللخانقاه مدخل رانع عند نهاية الطرف الجنوبي للواجهة الشمالية الغربية معقود بعقد مجيدي كبير -ععد نصف وري دائري ، يتكون من صنج أو وسائد نصف أسطو انية حجرية على شكل مخدات فوق بعضها البعض- ويلي المدخل ردهة مربعة على يسارها حجرة الضري الصريح الملحقَ يعلوها قبة محمولة على أربعة صفوف من المقرنصات. وللخانقاه منذنة تتكون من ثلائة طوابق تنتهي بقبة مضلعة - المبخرة- ويلاحظ وجود مسكن علوي بمرقى سلم المنذنة كان مخصصضا لشيخ الخانقاه يطل منها على صحن الخانقاه (لا يستبعد أن يكون هذا المسكن كان منرّ منزلا لابن خلدون خلال فترة توليه نظارة الخانقاه).

—................




خ نغاه السلطلن بيبرس الجاشنكير - القاهرة

## مدرسة صرغتمش

تقع هذه المدرسة الفخمة في شارع الخضيري بملاصقة الواجهة الغربية لجامع أحمد ابن طولون شيدها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري أحد أمراء الناصر محمد ابن


 بأشرطة الرخام الملون ومنقوش به كتابات تتضمن أية الكرسي، وفي أريا الركن القبلي للإيوان
 مستطيلة أحيطت بإفريز منقوش ومكتوب وهذا النوع من القباب نادر في مصر وظهر لأول مرة في هذه المدرسة.





## المدرسة الظاهرية البرقوقية

": ثدد المنشأة بجوار مدرسة الناصر محمد بن قلاوون منجهة وبين المدرسة الكاملية من "بـ أخرى، بسوق النحاسين بشار ع المعز. تعرف باسم المدرسة الظاهرية الجديدة تمييزًا - - عن المدرسة الظاهرية القديمة التي شيدها الظاهر بيبرس البندقداري بسوق النحاسين -

أمر بتشيدها الملك الظاهر برقوق، وألحق بها خانقاه -اندثرت- وقبة ضريحية، وقد --ترن على بنا، المدرسة الجديدة الأمير جهركس الخليلي وكان مهندسها المعلم شهاب الدين شــ بن الطولوني، ويتكون تخطيط المدرسة من صحن سماوي يتعامد عليه أربعة أواوين
 - 'ر القبلة، ويغطي هذا الإيوان سقف خشبي مستو مزخرف بالذهب واللازورد، ويتوسط ـ二ار القبلة محراب ذو كسوة رخامية محلاة بالصدف، بالإضانة إلى منبر خشبي من أعمال ــلطان الظاهر جقمق، ويغطي الأو اوين الثالاثة أقبية مدببة، كما فرشت أرضية الصحن -ــــبيع الرخام الأبيض، ويتوسطه فسقية يعلوها قبة صغيرة. أما القبة الضريحية فقد غطيت مدرسة السلطان الظاهر برقوق二ر انها بوزرة رخامية يعلوها طراز مكتوب بالذهب يتضمن تاريخ إنشاء المدرسة. ولهذه - الغاهرة



等

$$
\begin{aligned}
& \text { ــــأَ واجهة رئيسية هي الواجهة الجنوبية الشرقية المطلة على شارع بين القصرين، } \\
& \text { ختـت بـا المدخل الرئيسي الذي ركب عليه باب من الخشب المصفع بالنحاس المكفت. } \\
& \text { - - بـد المنشأد منذنة ضخمة، امتازت دورتها الوسطى بأنها ملبسة بالرخام لأول مرذ في }
\end{aligned}
$$



- .-ــ السلطان الظاهر برقوف - القاهرة




## خانقاه فرج بن برقوق

تقع هذه الخانقاه في الجهة الشمالية من صحراء المماليك، والتي يطلق عليها أحميانا خطأ اسم مقابر الخلفاء، بدأ في تشييدها السلطان الناصر فرج بن برقوق عام 801هـ، وكان الفراغ منها في عام 803هـ. ويتكون تخطيط الخانقاه من صحن سماوي تتعامد عليه أربعة أواوين متقابلة، مقسمة إلى أروقة، وأكبر هذه الأواوين إيوان القبلة وهو مقسم إلى ثالاثة أروقة ومغطى بواسطة قباب ضحلة، ويتصدر هذا الإيوان محراب حجري خالٍ من الإن

 الموجودة بالركن الشرقي، الرجال من أسرة برقوق منهم السلطان الظاهر برقوق ، المّ الما القبة
 الغربية للخانقاه بوجود سبيلان -إحداهما بالطرف الشمالي، والآخر بالطرف الغربيويعلو كل سبيل كتاب.



خـانتاد السلطان الناصر فرج بن برفوق - القاهرة



-     - 



تربـة الصوفية بمقبرة بـاب النصر

بدأ ظهور مقبرة باب النصر بعد وفاة الوزير الفاطمي بدر الجمالي سنة 487هـ، حيث دفن شمالي مصلى العيد وبدأ الناس بالدفن من هذه الناحية الشمالية الشرقية للقبر المذكور وصولُا إلى الريدانية (العباسية الأن)، يقول المقريزي واصفًا هذه المقابر ومنها تربة
الصوفية:


-............ النصر ، أحد القباب الفاطمية - القاهرة




18-19 - 18 - 27- 27 وسورة الواقعة
أية 67 - 80، بالإضافة إلى أية الكرسي.
وقد نفذت الكتابات بالخطين الثلك المملوك
والخط الكوفي المتتهي بهامات نباتية، حيو
نغذت جميعها بالذهب، أما الأرضية النبات
فقد نفذت بالفضة.

$$
\begin{aligned}
& \text { صندوق مصحف } \\
& \text { - من الخشب المصفح بالنحاس والمكفت } \\
& \text { بالذهب والفضة } \\
& \text { - يعود إلى سنة } 732 \text { هـ } \\
& \text { - الارتفاع: } 28 \text { سم } \\
& \text { - مكان الحفظ: متحف الفن الإسلامى، } 183 \\
& \text { - مكان العثور: مسجد السلطلن قنصوه } \\
& \text { الغوري } \\
& \text { - الوصف: عبارة عن صندوق مستطيل الشكل } \\
& \text { محمول على أربعة أرجل. قوام زخرفته } \\
& \text { كتابات من أيات القرأن الكريم من سور } \\
& \text { الحشر اية 23، وسورة أل عمران أيات }
\end{aligned}
$$




## قنينة ماء ورد

- من النحاس المكفت بالذهب والفضة
- 

منتصف القرن الثامن الهجري

- الارتفاع: 23.5 سم
- أفصي قطر : 11.0 سم
- مكان الحفظ متحف الفن الإسلامى . مجر هراري - 171
- الوصف: عبارة عن قنينة ذات بدن هنتـــــ

ينتهي برقبة تستدق عند الفوهة. تيّام


الكتابات الدعانية للسلطلان الملت الناحـر
حسن نغذت بخط الثلت المملوكي.

## مشكاة

- من النحاس المكفت بالفضهة والذهب
- النصف الثاني من القرن الثامن الجّري - الارتفاع: 29.9 سم - القطر : 14.6 سـ
- مكان الحفظ: متحف الفن الإسـلاهى . محـرع

$$
\text { هراري - } 170
$$

- الوصف: عبارة عن مشكاة ذات بدن متـت

قوام زخرفته أشرطة من الزخارف النـاتِية

الثلث المملوكي، تتضمن أيات من الـدِ الـي
الكريم من سورة الفتع وآية الكرسِي
 "أبو بكر وعمر وعثمان وعلي".





$$
\begin{aligned}
& \text { حشوة } \\
& \text { - من الذشب المحفور والمطعم بالعات } \\
& \text { - تعود إلى القرن الثامن الهجري } \\
& \text { - الأبعاد: } 29.6 \text { × } 29.6 \text { سم } \\
& \text { - السمك: } 3.0 \text { سم } \\
& \text { - مكان الحفظ: متحف الفن الإسلامي، } \\
& 11719 \\
& \text { - الوصف: عبارة عن حشوة من الخشب } \\
& \text { المحفود والمطعم بالعاع، قوام زخرفتها } \\
& \text { طبق نجمي. }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { - الوصف: عبارة عن جزء من نافذة أو } \\
& \text { منبر، يتكون من تجميعات الخشب الخرط } \\
& \text { المحصور دالخل إطار , مكونة شكل هندسي } \\
& \text { عبارة عن معينات متتالية، أما الإطار فقد } \\
& \text { زخرف بزخارف نباتيّ نفذت بطريقة الحفر } \\
& \text { الغائر. }
\end{aligned}
$$


لوحة علي شكل محراب

- من الرخام
- متتمف القرن الثامن الهجري

$$
\text { - الأبعاد: } 60.5 \text { × } 36.0 \text { سم }
$$

$$
\text { - السمل: } 2.8 \text { سم }
$$

$$
\text { - مكان الحثظا: متحف الفن الإسلامي، } 19
$$

- مكان العوّور : المدرسة البدرية

العحراب، قوام زخرفته زخارف من مغورة
بالحفر البارز، تتكون من مشكاة نتدالي
من طاتِية المحراب، يكتْنها من الجانين
شمعانين، بحيط بهها تكوينات نباتية من
أودات وفروع نباتية.



قَلعة تماش

تـعود إلى الحدن الثاهن الهجري

.

隹






## دنانير مملوكية جركسية

تميز الدينار المملوكي عامة، والدينار المملوكي الجركسي خاصة، بالعديد من الخصائص، لعل أهمها: عدم ثبات وزنه علي الوزن الشرعي اللدينار -4.25 جم-، استخدام الخط الثلث بتشكيلات بديعة ميزت تلك الدنانير عن ما سبقها من دنانير ضربت في مصر، ومن أمثلة هذه الدنانير :

أ. دينار الملك الظاهر برقوق

- من الذهب
-مكان السكوتاريخه: القاهرة-784هـ
- القطر: 26 مم
- مكان الحفظ: مجموعة خاصة
- كتابات الوجه: النصر إلا من عند/ لا الـ

الله محمد/ رسول الله أرسله بالهدي/و و
الحق ليظهره علي/ الدين كله

- كتابات الظهر: القاهرة/ السلطان الـ الـ

الظاهر/ سيف الدنيا والدين/ ابو سعيد
برقوق خلد الله سلطانه




## المقريزي

تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي، علم من أعلام التاريخ، ولد سنه 766هـ ، عرف بالمقريزي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة. كان أجداده من بـر بعلبـ يرجع نسبهم إلى أل عبيد الفاطميين ، حضر والده إلى القاهرة وولي بها بعض الوظانف. نشأ المقريزي بالقاهرة ودرس في الجامع الأزهر وتخصص في دراسة الفقه والحديث
 الجامعة وولي الحسبة في القاهرة أكثر من مرة وهي من وظانـف القضاء العاء الهامة كما ولي الخطابة في جامع عمرو بن العاص ، ومدرسة السلطان حسن، والإمامة بجامع الحاكم بأمر الله، وقراءة الحديث بالمدرسة المؤيدية. كما تقلب في عدة ونا ونانف تضانيائية في القاهرة ودمشق، كان لتقي الدين المقريزي مكانة عند الملك الظاهر برقوق ثم عند ولده الملا الناصر فرج من بعده كما توثقت صلته بالأمير يشبك الدوادار وعتَا ونال في في عهده جاه ومالا، ثم زهد الوظانف العامة و استقر في القاهرة وتفرغ غللكتابة.

احتل المقريزي مركزاً عاليُا بين المؤرخين المصريين في النصف الأول من القرن التاسع الهجري، حيث إن معظم المؤرخين الكبار كانوا من تلاميذ المقريزي، مثل أبي







من مؤلفاته: الدرر المضيئة، والسلوك لمعرفة دول الملوك، وعقد جو اهر الأسفاطمن أخبار مدينة الفسطاط، واتعاظ الحنفا بأخبار الأنمة الفاطميين الخلفا ، وإغاثة الأمة بكشف ور الأف الغمة، والذهب المسبوك في ذكر من حع من الخلفاء والملوك، وشذور العقود في ذكر


ودرر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة.
!إلا أن أعظم مؤلفاته كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار وهو كتاب جامع لتاريخ مصر القاهرة ومجتمعاتها وخططها القديمة وشو ارعها وانها وأسو اقها وا وأثارها وها وجو امعها وقصورها ودروبها ومدارسها بل يمكن القول بأنه لم يترك شارعُا ولا حيًا ولا صرحُا أثريًا
إلا تناوله بالحديث والشرح.

وقد توفي العلامة والمؤرخ تقي الدين المقريزي في مدينة القاهرة يوم الخميس 16
حامح الحاكم بأمر الله - القاهرة رمضان سنة 845هـ.




## ابن الشحنة الـحلبي

هو محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشهاب غازي بن أيوب بن حسام الدين محمود بن الختلو بن عبد الله، ولد في مدينة حلب في شهر رجب من سنة 804هـ لأسرة عُرفت بمنزلة علمية ودينية في المجتمع الحلبي إذ كان والده أبو الوليد محمد قاضي تضان العلم والمعرفة. سافر إلى مصر مع والده وكان عمره لم يناهز العشر سنوات، فتأدب على يد علماء العصر من الشيوخ والمؤدبين.

لقب بعدة ألقاب وكنى منها: محب الدين، وأبو الفضل، وشمس الدين، واشتهر بلقب ابن الشحنة نسبة إلى جده حسام الدين محمود، والشحنة بكسر الشين، اسم للمرابط من "حامع الكبير - حلب




عرف عنه الثقافة العالية والجودة في المعرفة، قرأ أ في علم الكلام وأصول الحديث والفقه والنحو والإعراب والمنطق والبيان والتفسير والتأريخ.

شغل ابن الشحنة العديد من الوظائف، حيث تولى مهنة التدريس في عدد من مدارس حلب وأول مدرسة كان قد تولى التدريس فيها هي المدرسة الأشقتمرية التي أسسها أشق
 الأمير عز الدين جرديك النوري، كما تولى التدريس في المدرسة الحلوية، درس بعدها في في عدة مدارس منها المدرسة الشاذبختية، وغيرها. تولى قضاء حلب على المذهب الحنفي، كـا تولى قضاء العسكر في حلب. أسندت له عدد من الوظائف كان من أبرزها وظيفة الناظر. إضافة إلى تولي النظر في جيش حلب وقلعتها، لم يقف الأمر عند ذلك بل أوكلت به مهـة
الإشر اف على الجامع النوري.

له العديد من المؤلفات، منها : نهاية النهاية في شرح الهداية، والمنجد المغيث في علم الحديت، والجمع بين العمدة، والمناقب النعمانية، وألفية في عشرة علوم، وتنوير المنار.
 وتاريخ حلب وهو فصل من كتاب نزهة النواظر في روض المناظر الما ونر ، واقتطاف الأزاهر في الذيل على روض المناظر

وقد توفي ابن الشحنة في مدينة القاهرة يوم الأربعاء 16 محرم سنة 890هـ ، ودفن فى
نواحي تربة الظاهر برقوق في القاهرة عن عمر يناهز خمسة وثمانين عامًا.

"- 'سان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد اللكبن سعيد بن الخطيب، انتقلت أسرته من قرطبة ى طليطلة بعد وقعة الريض أيام الحكم الأول، ثم رجعت إلى مدينة لوشة واستقرت بها. . - تـتة السلطان أبي الحجان يوسف: في غرناطة درس لسان الدين الطب والفلسفة والشريعة . . .
 -:. - لسان الدين منصب الوزارة. ولما قتل أبو الحجاج يوسف سنة 755هـ وانتقل الملك إلى . -ـد الغني بالله محمد استمر الحاجب رضوان في رئاسة الوزارة وبقي ابن الخطيب وزيرا. - - :تعت الفتنة في رمضان سنة 760هـ، فقتل الحاجب رضوان وعزل الغني بالله الذي
 . عاد ابن الخطيب إلى منصبه. ولكن الحساد، وفي طليعتهم ابن زمرك، أوتعوا بيينه وبين
三源) ، بسبب بعض ما جاء في كتابه روضة التعريف بالحب الشريف المعروف بكتاب - - -
 جـ"بَ حتى دس عليه الوزير سليمان بن داود بعض أتباعه فدخلوا عليء في ــنـ، ثي فاس وقتلوه خنقا في أو انل سنة 776هـ.
 - رحلات، والشريعة، والأخلاق، والسياسة، والطب، والبيزرة، --رسيقى، والنبات. من مؤلفاته المعروفة: الإحاطة في أخبار غرناطة،

 - - "لـع المنظومة، وأعمال الأعلام. أما كتبه العلمية فأهمها : مقنعة الساريا الما - . "ـهرض الهائل وهو رسالة في الطاعون الجارف الذي نكبت به الأندلس سنة
 : ــــاض بحسب الفصول، وعمل من طب لمن حب في الطب ألفه لسلطان -ـعرب أبي سالم بن أبي الحسن المريني، وعلى اسمه صنف المؤرخ



 - . الشعراء والكتاب في الأندلس، ولد بروض البيازين بغرناطة في سنة 733 هـ ، أولع منذ
 - - الدين بن الخطيب، الذي يرجم إليه الفضضل في إلحاق ابن زمرل بالبلاط السلطاني بعد . ككثغت له مو اهبه في نظم الشعر والكتابة.
ترتى ابن زمرك في الأعمال الكتابية إلى أن عينه السلطان محمد الغني بالله سلطان تصصو الحراهـ، نتوش بيو . . . . . كاتماتما لسره سنة 773هـ ، ثم المتصرف برسالته وحجابتَه.


$$
\begin{aligned}
& \text { نكب مدة، وأعيد إلى مكانته، فأساء إلى بعض رجال الدولة، فختمت حياته سنة } 795 \text { هـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قد سعى في أستاذه لسان الدين بن الخطيب حتى قتل خنقًا فلقَي جزاء أستاذه. } \\
& \text { وقد جمع السلطان محمد الغني بالله شعر ابن زمرك وموشحاته في مجلد ضخم سماه } \\
& \text { البقية والمدرك من كلام ابن زمرك رأه المؤرخ المقري في المغرب ونقل كثيرُا منه في نفح } \\
& \text { الطيب وأزهار الرياض. } \\
& \text { تزين أشعارهجدران قصور الحمراء في مجموعة المنشآت التي شيدت في عهد السلطان } \\
& \text { محمد الغني بالله، في واجهة قصر قمارش وران وبهو الريحان ونافورة بهو الأسود وقاعة الأختين } \\
& \text { وقاعة بني سراج. }
\end{aligned}
$$



-تّوق
. .- . أول من ملك مصر من الشراكسة، حكم مصر ما بين عامي 784-801هـ، كان من ـــ: كهـالين الأمير يلبغا، وواحد من المماليك الذين طردهم السلطان الأشرف شعبان إلى ــَّ مصر ، سجن في الكرك لعدة سنوات. ثم أطلق سراحه، فدخل في خدم الأمير منجل، ، - السلطنة في دمشقّ. عاد برقوق إلى القاهرةَ بعد أن عفى عنه السلطان الأشرف شعبان، -
 - الصالح حاجي آخر سلاطين بني قلاوون، ثمخلع منها سنة 791هـ ، فخرج إلى الكرك .- .-


وامتد سلطانه إلى آفاق بعيدة جدُّا، فكان الدعاء باسمه في صـلاة الجمعة يتردد هـا بين
ماردين والموصل. كان فارسًا شجاعُا ومحبًا للفروسية، شهدت البلاد في عهد ر رخا. كيرِا
 أسعار بضانعه. كما شهد عهده أيضا انتعاشُا ثُقافيًا وفنيًا.

 على ضفة نهر الأردن بالغور ، وأصلح خزائن السلاح بثغر الإسكندرية وسور مدينة د دنـبنر.

 واستقدم لها عدداً من العلماه، ووقف على ذلل الأوقاف الجليلة من الأراضي والدور.



## فرج بن برقوق

هو الملك الناصر زين الدين فرج بن برقوق، ثاني سلاطين الجراكسة، كانت أمه من
 نحس فسماه أبوه بلفاك. لكن السلطان برقوق أعيد للحكم فيما بعد ، فسماه فرج. اعتلى تخت اعتي






 الْمَ



 -ــــرابـ وغيره من الموبقات.

حكم السلطان فرج لمدة ستة أعوام وخمسة أشهر ويوم واحد لفترة أولى حتى سنة
 ـــــــل أمراؤه به أخاه الأمير عبد العزيز -الذي سبق وأن عينه والده وليا للعهد - الذي

خانقاه السلطان الناصر فرج بن برقوق - التاهرة

كَ "-. اته سرعان ما لقي مصرعه في مدينة دمشق سنة 815هـ ، وعمره أربعة وعشرون سنة.



## تيمورلنك

هو قاند مغولي، أسس إمبراطورية مغولية مترامية الأطراف. ويعني اسمه لنل -الأعرج نتيجة لإصابته بجرح خلال إحدى معاركه. أما كلمة تيمور فتعني بالتركية والمنغولية -الحديد- كان تيمورلنت قائداً عسكريًا فذاً قام بحملات توسعية شرسة أَدت إلى مقتل العديد من المدنيين وإلى اغتنام مجتمعات بأككلها. ادعى تيمور لنك الإسلام، وأظهر كثيرًا


ولد تيمور لنك في إحدى قرى مدينة كش - شهر سبز الأن- جنوبي سمرقند في شعبان
736هـ. في رمضان عام 771هـ دخل تيمور لنك سمرقند ، وأعلن نفسه حاكمًا عليها وزعم
 من كبار الأمراء والعلماء.

قام تيمور بتنظيم جيش ضخم معظمه من الأتراك، وبدأ يتطلع إلى بسط نفوذه، فغزا خوارزم وضمها إلى بلاده، وسيطر على صحراء القفجاق - تمتد بين سيحون وبحيرة خوارزم وبحر قزوين. كما سيطر على إقليم خراسان، وأفغانستان، ومازندران، وفتع أذربيجان ، واستولى على إقليم فارس، و وأصفهان.

في سنة 790هـ، توقف تيمور لنك عن التوسع لقمع بعض الثورات التي اضطرمت فم دولته، ثم عاود فتوحاته، فاتجه إلى العراق فخرب واسطط والبصرة وبغداد والكوفة، وخري
 السلطان الظاهر برقوق قد خرج بجيش كبير من مصر فرجع إلى بلاده، حيث زحف في نصو مانة ألف جندي واحتل موسكو لمدة عام واحد.

كان تيمورلنك قد بلغ الستين عامُا، لكن هذا لم يوهن من عزيمته في مواصلة الغزّووعزم على غزو الهند، حيث نجع في احتلال - دلهي- عاصمة دولة "آل تغلق"، عاد بعـا
 فرأى تيمور أنه بموته ظفر بمملكته، فاستعد للخروج ومواصلة الغزو ، وانطقق في شـح

 عاصمة الكرج (بالقوقاز)، ثم سار إلى "عينتاب" ففتحها، واتجه إلى حلب فاستباحِيٍ





با با ثمانين يوماً رحل عنبا مصططبا أُفضل علمانها وأمهر صناعها، واتجه إلى طراببلس وبعلبك فدمرهما. ونـد مروره على حلب أحرقها مرة انتية وهدم أبراجها وقلعتها. 'تم دمر ماردين. ثـم اتمبه

إلى بغداد فهاجمها ودمر أسوارها.
انطلق تيمور لثل في سنة 804هـ
نحو أسيا الصنرى غآتدم سيواس والأناضنول. واصنطدم بالدرلة العثـانية الفتية في معركة أنغرة، حيث شزم السلطلمان بايزيد يلدرم - الصاعدَ- شزيمة ساحتة.

أسر على إثرها.
في خريف عام 807 هـ ـتر تيبور لثلـ
غزّو الصسين. وكان الجو شديد البرودة. ثلم تتحمل صحته هذا الجو القارس. ثأصيب بالحمى التي أودت بحياته في شعبان 807هـ، بعد أن دانت له البالاد من دلبي إلى دمشق، ومن بحيرة أرال إلى الخليع العربي. وبعد وغاته نتل جثيانه !!لى سمرتثن حيث دفن هناك في ضيريه المعروف بجور أمير ، أي متبرة الأمير.





عين ابن حجر العسقلاني، مرات عديدة في منصب القضا، وتولى التدريس في المدرسة الصالحية، والقبة المنصورية، والمدرسة المؤيدية، كما ولي الإفتاء بدار العدل، والخـي الخطابة بالجامع الأزهر ثم جامع عمرو بن العاص.

قام ابن حجر العسقلاني بعدة رحلات دراسية بالبلاد المصرية، والشامية، والحجازية واليمن، وانكب على دراسة الحديث وتصنيفه وبلغت مصنفاته في الحديث والفقه والتفس
 والإتقان في فضانل القرأن، وتعليق التعليق، والأيات النيرات في معرفة الخوارو والمعجزات. أما المؤلفات التاريخية فقد ألف ابن حجر العسقلاني عدة كتب: أهمها: إنباء الغمر بأبناء العمر، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ورفع الإصر عن قضادة مصر.

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، رحالة ومؤرخ، ولد

 واليمن، والبحرين، وتركستان، وما وراء النهر، وبعض الهند، والصين، والجاوة، وبلاد التتر ، وأواسط إفريقيا. اتصل بكثير من الملون والأمراء فمدحهم- وكان ينظم الشعر - واستعان بهباتهم على أسفاره. وقبل عودته أخيرًا إلى فاس في المغرب خرج في رحلة صغيرة إلى إسان إسبانيا ثم في في سفارة جنوبية إلى الصحر اء الكبرى. عاد بعدها إلى فاس ، فانقطل إلى السلطان المريني أبي عنان. وأملى أخبار رحلته على محمد بنج الـيزي الكلبي بمدينة فاس سنة 756هـ وسماها تحفة النظار في غر ائب الأمصار وعجائب الأسفار. واستغرقت رحلته 27 سنة، وامتدت لما يزيد عن 75 ميلا قطعها شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. سجل خلالها مشاهداته واته وآرانه، منها ما ذكره كو اقع عايشه أو كغبر سمعه، كوصغه لمشاهداته المدينة القاهرة:

أم المدن، سيدة الأرياف العريضن، والأراضني المثمرة، لا
 الرائح والغادي، سوق الضعيف والقوي... تمتد كموج


## القلقشندي

هو القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي ولد بقرية قلقشندة إحدى قرى مدينة قليوب سنة 756هـ ، ودرس بالقاهرة والإسكندرية على يد أكابر شيوخ العصر وتخصص في الأدب والفقه الشانعي وبرع في علوم اللغة والبلاغة والإنشاء، وقد عمل في ديوان الإنشاء سنة 791هـ في عهد السلطان الظاهر برقوق واستمر فيه إلى آخر عهد الظاهر برقوق سنة 801هـ، خدم نانب الإسكندرية صلاح الدين بن عرام، وتوفي

سنة 821هـ.
اشتغل القَقشندي بالتاريخ والأدب، أشهر مؤلفاته موسوعة صبع الأعشى في صناعة الإنشا ، ونهاية الأرب في معرفة قبائل العرب، وقلاند الجمان في قبانل العربان، كما وضع مختصرُا لكتابه صبع الأعشى عنوانه ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المثمر، ووضع كتابا في الفعه الشافعي عنوانه الغيوث الهوامع في شرح جامع المختصرات ومختصرات الجوامع.

[^0]

## محمد الغني بالله

هو السلطان محمد الغني بالله بن يوسف الأول، سلطان غرناطة من بني الأحمر ، تولى الحكم مرتين: المرة الأولى ما بين عامي 755 - 760هـ ، والمرة الثانية: 762-794 الألــ الا شيد العديد من المنشآت في قصور الحمراء منها: المشور وواجهة قصر قمارش وبهو الريحان وزخارف ونقوش قاعة البركة التي تتقدم بهو السفراء، كذلك يرجع إلى السلطان محمد الذامس المجموعة المعمارية الشهيرة المعروغة بقصور بهو الأسود أو السباع الذي يضم قاعتي الأختين وبني سراج المتقابلتين، بالإضافة إلى قاعة الملوك وتاعة المقرنصات، ويتوسط البهو نافورة الأسود التي تتخذ شكل قصعة مستديرة يحملها اثنا عشر أسدًا تمج من أفواهها المياه. ومن أبواب الحمراء التي قام بتجديدها محمد الخامس باب النبيذ بالإضافة إلى تجديداته للحمامات السلطانية.

. -
.................


قصور الحمراه، قاعة الملوك، ملوك بني الأحمر - غرناطة



قصور الحمراء، بهو الريحان - غرناطة


تصسر الحصر اه. بيو الأسود - غرناطة


قصور الحمراء، باب النبيذ - غرناطة

## أبو عنان

هو السلطان أبو عنان فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني، من ملوك بني مرين في المغرب، ولد في مدينة فاس الجديدة（اللدينة البيضاء）سنة 729هـ ، ولان الباه أبوه أمارة تلمسان، ثم ثار على أبيه وبويع في حياته سنة 749هـ، ولما مات أبوه سنة 752هـ استا أمره فبدأ بإخضاع بني عبد الواد أمراء زناتَة بتلمسان، وقصد إفريقية في سنة 758هـ فانتزع مدينتي قسنطينة وتونس من أيدي الحفصيين، عاد بعدها إلى فاس ، حيث قام وزيره الحسن بن عمر الفردودي بقتله خنقًا سنة 759هـ．



#  

ولد عام 1332مو توفى19-3-1406

تحتفل مجموعة من الدول هذا العام بالذكرى المنوية السادسة لابن خلدون، تلك القامة الفكرية والفلسفية التى تتسم بتفردها وحداثتها المتجددة على مر العصود، ومن هنا لا لا نستغرب عبارة صادرة عن أرنولد توينى (واحد من أبرز أربعة مؤرخين خلال القرن
 فكرة فلسفة التاريخ وهذا إسهام صادر عن عبقرية لم تشهدها أية أمة أو أى زمن منذ مولده و حتى اليوم". يعرف الجميع أن ابنخلدون هو ابن أسرة أندلسية أشبيلية أصولها من اليمن عاشت قرونأ عديدة على أرض الأندلس ( 5 قرون) ثم اضطرت للفرار إلى تونس فى منتصف القرن



دفن بها والتى قضى فيها ما يقرب من عشرين عامأ حافلة بالنشاط الفكرى والثقافى. وإذا ما أردنا أن نتحدث عن ابن ظلدون تطفو أمام أعينا جوانب عديدة لهذه القامة الفكرية وهذه العبقرية التى لم يجد الزمانبمثلهافىد انرةتخصصمها. وعندما نتحدث هناعن التخصص نود أن نبرز محاور ثلاثة نرى أنها تمثل نقاط ارتكاز لفهم „المقدمة بأجزانهاه أو وار پكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر"، (المقدمة الجزء الأول - تاريخ العالم وفلسفة التاريخ: من الثانى حتى الخامس - الشعوب الأخرى: السادس والسابع) نقول إن هذه المحاور هى: التاريخ وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد ، ولسنا ندرى بأيها نبدأ وأى المحاور نقدمها على

لنبدأ بالإسهام الذى أنجزه ابن خلدون فى علم الاقتصاد خاصة أنه يحظى فى أيامنا هذه بأولوية عظمى لدى دول العالم مهما بلغت درجة القوة أو الضعف الاقتصاديى عندها فهو -ابن خلدون- كان أول من اكتشف ديناميكية الأسواق وتأثير العرض والطلب وتا ولغيرهما حسب
 السكان والكتافة السكانية وحياة الترف (فهو ابن الأرستقراطية التونسية وأحد العارفين بالأوساط البدوية العربية) !لى غير ذلك من الجوانب التى يعالجها الاقتصاديون اليون اليوم، فهو

عالم قام باكتشاف بعض تلك القوانين الحاكمة والدانمة التى لا تتقادم مع مرود الزمان. إذا ما تناولنا إسهاماته فى علم الاجتماع نجد أن هذا هو أكثر جوانب إنتاجه الفكرى شهرة

في العالم أجمع وربما يرجع هذا إلى الانتشار الواسع راللمقدمةه وترجمتها إلى العديد من لغات العالم خاصة اللغات العالمية التى تتسم بسعة انتشارها وبأنها إحدى الأدوات الرئيسية فى نقل الثقافات. فابن خلدون هو الذى حدثنا عن نظرية „الأزمة الرنيسيةه أى بين المدينة والصحراه،
 اثنان من كبار العلماء فى هذا المجال هما لودفيع جوم بلوبيتس وفرانس أوبتهايمر حيث أبرزا هذا الإسهام العظيم لابن ظلدون فی هذا المقام. وهناك جوان الب أخرى لا يتسع المجال لذكرها لضيق المساحة المخصصة. قلنا قبل ذلك إن ابن خلاون هو مؤسس فلسفة التاريخ، وهذا هو البعد الثالث الذى نريد أن نسلط الضوء عليه حيث يعتبر فمة الحداثة فقد حدثنا عن التاريخ الشارح " فهو لم يقتصر على سرد الأحداث فقط وإنما درسها دراسة واعية "Metahistoria» ثاقبة تستهدف إلقاء الضوء على الحاضر لمعرفة نبضه اليومى ومغزى صروفه ومسراته ومن خلال هذه القراءة الواعية والمتأنية للماضى لفا لفهم الحاضر الحا ألا وهى استشراف المستقبل حتى يساعدنا هذا على أن نخطط له بعناية و نظرة علمية.

الاحتفالية بابن خلدون:
ما فعلناه معشر الأسبان هو احتفالنا بهذا الأندلسى العظيم فى أشبيلية وإقامة معرض استمر ما يزيد على واحد ومانة يوم زاره خلالها نصف مليون زانر من الأسبان والأجانب
 وبعض البلدان العربية وما زالت هذه الاحتفالية أبرز احتفالية عقدت لابن خلدون الـي لم يتوقف الأمر منجانبنا عذد هذا الحد وإنما عقد أكثر من مؤتمر وسيمنار أحدها بعنوان
n ابن خلدون: شروق شمس الامبراطوريات وغروبها،.

كما عقد معهد ثربانتس فى دمشق احتفالية مهمة فى هذا المقام فى إطار العناية بثقافات البحر المتوسط. وفى مصر يعقد مؤتمر دولى كبير منخلال المجلس الأعلى اللثقافة يشارك فيه معهدثربانتس أيضاً من خلال بعض المستعربين الأسبان والباحثين من أبرزهم الدكتورة ماريا خيسوس بيجيرا. إنه لأمر عظيم أن تتعدد الاحتفاليات بتلك القامة العلمية والفكرية الراندة والعظيمة التى قدمت للإنسانية موروأُ لا ينضب لك معين.

## Cesar Antonio Molina

ثيثار أنطونيو مولينا

مدير عام معاهد ثربانتس


[^0]:    منبر مملوكي - القاهرة

